





Scaffolding Preliminary Explanations Affect Critical Thinking
in Team-Based Learning
Abstract
　In this study, we determined whether critical thinking increases when a scaffolding-based preliminary 
explanation is presented to home-nursing students in a team-based learning（TBL）session. We also 
examined whether critical thinking is improved in students with a good understanding of the “usefulness 
of cooperation” before attending the course. Prior to TBL, we provided a preliminary explanation on “ways 
to resolve problems in senior students’ nursing processes” for some students, but not others. The aim was 
to support group discussions on home nursing and facilitate the ability to imagine specific situations. Our 
analysis revealed that preliminary explanations increased “awareness of logical thinking” and “evidence-
based judgment” compared with the group that had TBL only. Pre-TBL explanations increased “awareness 
of logical thinking,” “inquiry,” and “evidence-based judgment,” even in students who already grasped the 
value of cooperation.
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（Michaelsen, Parmelee, McMahon, & Levine, 
2008）。具体的には，グループ学習を基盤に，３ス
テップからなる学習プロセスによって授業を進め













ゴツキーの最近接発達領域（Zone of Proximal 















































































回数 項目 TBL群（2016・2017年度） TBL＋足場かけ群（2018年度） 


















2 ステップ 2 
(事前学習確認) 
【教員 1人】 




第 2段階：グループ発表（全 18グループ）（90分×2コマ） 
4 （応用演習） 
5 【教員 1人】 


















肢選択テスト（Individual Readiness Assurance 
Test : 以下 IRAT）に取り組ませた後，グループ
準備確認テスト（Group Readiness Assurance 






















































































































TBL 群（n=170） TBL＋足場かけ群（n=93） 
受講前 受講後 受講前 受講後 
Mean（SD） Mean（SD） Mean（SD） Mean（SD） 
協同作業認識尺度 
協同効用 3.59（0.57） 3.73（0.45） 3.70（0.70） 3.88（0.56） 
個人志向 2.74（0.72） 2.74（0.65） 2.80（0.72） 2.72（0.67） 
互恵懸念 1.95（0.70） 2.00（0.61） 2.02（0.67） 2.00（0.64） 
批判的思考態度尺度 
論理的思考への自覚 2.46（0.50） 2.57（0.49） 2.58（0.54） 2.85（0.60） 
探究心 3.18（0.58） 3.29（0.54） 3.38（0.60） 3.48（0.67） 
客観性 3.16（0.51） 3.23（0.48） 3.44（0.54） 3.55（0.48） 
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